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Phosphaneim inato Complexes of Molybdenum
We report the syntheses and IR spectra of phosphaneim inato complexes of molybdenum:
[MovCl4(N PPh3)(P P h3)] (I) PPh4[M oIVCl4(N P P h,)(P P h3)] • 2 CC14
(II) PPh4 [M ovCl5(N PCl3j] (III)
I is obtained from [MoNCl4]2 and triphenylphosphane, or from [MoC14(NSC1)]2 and triphenyl phosphane; II was prepared by reacting MoNC13 with triphenylphosphane followed by treatm ent with tetraphenylphosphonium chloride; III can be generated from PPh4[MoNCl4] with PC13/PC15. Com plex I is param agnetic (ueff = 1.83 B .M ., d^configuration); II is diam agnetic (d2-system).
Einleitung
Phosphanim inatokomplexe von Ü bergangsm etal len enthalten die Gruppierung M 0 = N 0 = PR? in meist gestreckter A nordnung der A tom e MNP. Sie sind bisher nur mit R = organischer Rest und mit nur wenigen Übergangsmetallen (M = Ti, V, Nb, Ta, Mo. Re, Ru und Os) bekannt [1 -12] , Zu ihren Syn thesen eignen sich die Staudinger-Reaktion von kova lenten Azidokomplexen mit Triphenylphosphan [5, 7, 8, 10] , die Reaktion von Nitridokom plexen mit T ri phenylphosphan [1-4 ,9 ,1 2 ], die Ligandenaustauschreaktion von Trimethylsilylimino-Triorganophosphan mit M etallchloriden [6] , sowie in einem Fall die R eduktion des NO-Liganden des Nitrosylkomplexes ReCl3(N O )2 mit Triphenylphosphan [11] . Kristall strukturanalysen liegen bisher vor von den Komplexen [11] . Wir berichten im folgenden über neue Phosphanim inatokom plexe von M olybdän(IV) und M olybdän(V).
Synthesen und magnetische Befunde
D er Komplex I entsteht in vollständigem Stoffum satz bei der Reaktion von [MoNCl4]2 [14] mit T riphe nylphosphan in siedendem Tetrachlorkohlenstoff: 
Infrarotspektren
Phosphanim inatokom plexe von Ü bergangsm etal len weisen i. a. eine starke und charakteristische A b sorptionsbande bei -1120 cm-1 auf [20] , die als asymmetrische Valenzschwingung der Gruppe M = N = P aufzufassen ist. Wegen der großen Bin dungswinkel am N-Atom kommt es zu starker Kopp lung mit der Valenzschwingung des symmetrischen Typs, die daher sehr langwellig, meist zwischen 500 und 600 cm-1 auftritt [20] 
Experimenteller Teil
Die Versuche erfordern Ausschluß von Feuch tigkeit. Die Lösungsmittel C H 2C12 und CC14 wur den über P4O 10 destilliert. 
